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  The patient was a 34－year－old rnan who visited our clinic with chief complaint of hematuria．
  IntravenouS arid retrograde pyelography showed a filling defect of the lower calyceal system
of the left kidney．
  The definite diagnosis cou工dn’t be established preoperatively“even by selective renal angib－
graphy． renoscintigram or renal angi oscanography， btft was made by nephrectomy． Histopatho－



























Ca 4．7rng／dl， Cl 108 mEq／1， Na 141mEq／1， ， K
4．5mEq／1．
 4）肝機能：GOT 10K， GPT 8K，ビリルビン0．58
mg／dl，アルカリ・フオスラァターゼ1．49 K－A，コリ



















































は血管腫は一のあいだにあり，さらに一方では腎被膜に連続し                 ’，〉    にも血管の拡張がみ
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Fig．1－a 排泄性謡講撮影（左腎）
















   膜の血管の拡張（矢印）
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Fig．6 顕微鏡的所見：大小不規則な隔壁で
  かこまれた海綿状血管腫．中に多量の
  血液を含有する．
